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Recent remote-sensing, hydrographic and mooring studies have shown that the Cape Darnley Polynya (CDP) located
northwest of the Amery Ice Shelf is an active formation region of Antarctic Bottom Water. To reveal production of
sea ice and high salinity shelf water, two moorings were deployed for an year from February 2010 by the JARE-51
and 52 on the continental shelf within the Cape Darnley Polynya. The experiment yielded sea-ice thickness data for
the ¯rst time in the Antarctic coastal polynyas as well as velocity and water property data. The water property data
























の陸棚上の 2点において (図 1の CD1-2)、海氷の厚さと漂
流速度、海洋流速と水温・塩分の時系列を取得するための
係留観測を、日本南極地域観測隊の「しらせ」によって実
施した。係留期間は、2010 年 2月からの 1年間である。使
用した測器は、超音波氷厚計 (ASL Environmental Science
IPS5) が 2台、ADCP (RD Instruments WH-300) が 2 台、































































塩分 (ポテンシャル水温も)の時系列 (図 2a、c) には、顕
著な季節変動が見られる。岸側の CD1 (図 2a) では、海氷
が出現する 3月 (図 2b)から上昇が始まり、8-9月には 34.8
程度の最大値となり、その後海氷の消滅とともに下降して




シルやメルツポリニヤ (Williams et al., 2008, 2010)、高塩
分の南極底層水が生成されるロス海の陸棚斜面域 (Gordon
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図 2: (a) 係留点 CD1 (海底深 183 m)と (c) CD2 (270 m)での
海底からそれぞれ 53、42 mにおけるポテンシャル温度 (灰色線)
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